
(1.)




دارا|الفضيلهُ


اليَّسِيِّةُ زَيْنَبُ بنتُ عَـِلِيِّ
( رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُمَـا )







إِلَّا لِِنْسْتَانِ عَظِّمِ .

 فِى كُلٌ الأُمُورِ







 عِلُّيِّينَ
عَلِيُّ بنُ أَبى طَالِبٍ ( رَضِىَى اللَّهُ عَنْهُ )





الحِصَالِ وَأَحْسِنِ الِْفَالِ




 يَفْعَلُهُ ابنُ عَمُى ؟


 أَنْ يُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ
 أَبَا طَالِبِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ( زَضِّنَ اللهُ عنهُ ) فَائِلْا




 فِى الإِنَاْمَ












 شَيْئًا ، فَتَرَكُوهُ حَيًا وَانْعَرَفُوا خَائِبِينَ

لَقَد سَجَّلَ لَهُ التَّرِيَُ مَوَاقِفَ بُطُوِلِيَّةً تَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ


 ابنُ الحَارِثِ بن عَبــِ المُطُّلِبِ ، وَدَارَ القِتَالُ بَيْنَ هِؤُلَئِ

 بِتَأْيِيدِ وَنَعْرِهِ ، فَانْتَصَرُوا عَلَى المُشْرِكِينَ النَّاَخَةِ وَمِن مُوَاقِفِهِ (رَضِيَ الله عنهُ ) المَشْهُورَةِ مَوْقِفُهُ يَوْمَ غَزْوَةِ (أُحُدِ) حِينَ خَرَجَ طَلْحَةُ بُن أَبِى طَلْحَةُ حَامِلُ


 يُرِيدُ أَنْ أُعَجِلَ بِرُوحِـهِ إِلَى الجَنَّهِ أَوْ يُعَجِّلَ بِرُوحى هِإِلَى النَّارِ ؟
 بَيْنَ فَتُى صَغِيرِ وَفَاجِرِ يِن فُجَّارِ الكَافِرِينِ ، وَلَكِنَّ الْفَتَى


 لِعْلِيِّ ( زِِىَ الله عنهُ) : لـمَّ لَمْ تَجْهَزْ (1) عَلِيْه ؟
(! (أى تقتله وتقضى عليه بسرعة .

فَقَالَ عَلِيٌّ ( رَخِيَ اللهُ عنهُ ) : إِنَّهُ نَاشَدَنِيَى اللهَ وَالرَّحِمَ !




وَمن مُوَاقِفِ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللهَ عنه ) الالحَالِدَةِ مَا كَانَ
 العَامِرِى ، وَكَانَ جِبَّارًاً يَبْطِشُ بِكُلِّ جَبَّارِ، وَكَانَ الـجَمِيعُ يَخْشَوْنَ بَأْسَهُ ، وَقفت يُتَحَدَّى ، وَيُطلُبُ المُبَارَزَةَ ، وَهُوَ يَعْتَقِلُ أَنَّ أَحَداً لَا يَجْرُؤُ عَلَى القِيَامِ لَهُ ، فَقَامَ لَهُ عَلِيٌّ
( زضِى اللهُ عنهُ) ، وَاشْتَبَكَ مَعَهُ فِى قِتَالٍ رَهِيبِ







(V) |لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبادِهِ

(

- سورة الأنبياء : الآية (r)


كَانَ عَلِيٌّ ( رَضِيَ الله عنهُ ) يُرَاعِى العَدْلَ فِى كُلِّ
 ( رَضِيَ الله عنهُ ) ، وَرَفَعَ شَكْوَاهُ إلَى أَمَيِرِ المُؤْمْنِينَ عُعْرَ

 ظَهَرَ الامْتِعَاضُ (1) عَلَى وَجْهِ عَاِيٌِ ( رَضِى اللهُ عنهُ ) .
 إِلَى جَانِبِ خَصْمِكَ
فَقَالَ عَلِيٌّ ( رَخِيَ اللهَ عنهُ ) : لَا ، وَلَكِنَّكَ نَادَيْتَتِى
 ، كَانَ (رَضِىَ اللهُ عنهُ ) أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَّرِيعَةِ اللُّهِّهِّهِ

 إِلَى جَانِبِ عِلْمِ ابنِ عَمُّكَ عَلىٍ
 البَحْرِ المُحِحِطِ
وَفِى جِلْسَةِ لمُعَاوِيَةَ (رَضِيَ الله عنـُ ) قَالَّلَ بَا ضِرَارُ ، صِف لِى عَلِيَّ بنَ أَبِّى طَالِبٍ .
(1) أى الضيت



المُؤْمِنِين









هِيْبَة كَ






 فَعْمُركِ قَصِيرٌ ، وَخَطَرِكِ قَلِيل

(r) السدل : الـستر
 (r) أى غابت


تُرَى مَن تَكُونُ ابنَتُهُ زَيْنَبُ ( زَضِيَ اللهُ عنهَا ) الَّذِى
يَمْتَارُ أَبُوهَا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ؟؟!|
لَقَد أَخَذَتْ مِنْ أَبِيها الكَيْيرَ مِنَ الصِّفَاتِ، فَاشْتْهَرْتْ
هِنْ خِالِلهَا (رَِيَّ الله عنها )

هِيَ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ بنتُ مُحَمَّـِ بِ عَبْـِ اللهِ بنِ
 أُمُ المُؤْمِينينَ الأُولى (زصِىَ اللهُ عنهَا) ، وَقَد عُرِفَتِ
 وَالسَيِّةَ فَاطِمَةُ أُمُ زَنْنَبَ ( رَضِىَ اللهُ عنهُما) هِىَ
 سُرُوراُ كَبِيرًا، وَكَانَتْ وِلَادَتُهَا قَبْلَ البَعْنَةِ بِحَوالَّْ َحمْسِ سَنَواتِ فِى اليَوْم اللَِّى حَكَّمَ فِيه سَادَاتُ مَكَّةَ فیى
 - الأَسْوَد ْنَكانَهُ ، وكَانَ قَد وَقَع بَيْهَهُم خِلَافُّ شَدِيلّ






(1) حَرْبٌ ضَرُوسُ : شديدة بْهِلكة




كَانَتْ ( رَضِيَ اللهَ عنهَا ) تَبَذُلُ أَقْصَى مَا فِى وُسْعهُا

 أَشْقَاهُمْ بِسَلَى جَزُورِ (1) فَوَخَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ الشَّرِيفِ وَهُهُوَ رَاكِعٌ ، فَظَلَّ رَاكِعاً حَتَّى لَا تَسْقُطَ القَاذُورَاتُ عَلَّى أَرْضِ الحَرَمِ ، وَجَاءَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ الصَّعَغِيرَةُ ( رَضِيَ اللهُ عنهَا
 تَدْعُو عَلَى القَوْمِ ، وَتُزِيلُ مَاعَلَقَ بِثِيَابِ أَبِيهَا وَالدُمُوعُ
. تَتََاقَطُ مِنْ عَيْنَيْهَا
 صَغِيرَةٌ مَرَّ بِهَا أَبْو جَهْلٍ ، فَلْمَ تَكْتُمْ بُغْضَهِهَا لَهُ وَهُـوَ


 أَبْو سُفْيَانَ ، فَسَأَلْهَا عَن سَبَبِ بُكَائِهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ بِصَنِيِيِ

بطن أمه ملفوفاً فيه ، والـجزُور : ما يصلح لأن يذبع من الإلم بل (T) أى ضربها على خدها

أَبِى جَهْلِ ، فَأَخَخَنَمَا مَعَهُ وَأَتَى أَبَا جَهْلِ ، وَقَالَ لَهَا الْطِمِيهِ كَمَا لَطَمَكِ











وَأَهْلِلِ بَيْتَهِ إِلَيهِ فِى دَارِ الِْجْرَةِ



 بِهَا قَضَاءَ الهِّهِ ،

 لِأَبِى بَكْرِ ( رَضِيَى الله عنهُ)

فَجَاءَ عَلِيٌّ ( رَضِىَ اللهُ عنهُ ) يَمْشِيى عَلَى اسْتِتْحَاءٍ م

 فَفَالَ عَلِيٌّ ( رَخِىَ اللهَ عنهُ ) وَهُوَ فِى كَثِيرِ مِنَ الَحَياءِ :



 تُقَدُمُهُ مَهْرْ أِ فَقَالَ عَلِيٌّ ( رَخِيَ اللهَ عـنهُ) : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عِنْدِى شَى
 يَوْمَ بَدْرٍ
قَالَ عَلِيٌّ (رَِِيَ اللهُ عنهُ ) : عِنُدِى



(1) لِعـلِيِّ عَـلَى بَرَكِةِ اللِّهِ

وَجَاءَ يَوْمُ الزِّفَفِ ، وَزُفَّتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍ ( زَضِيَ

(1) رابع : البداية والنهاية (r£ (r)



بِكَ وَدُرِّيُّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجْمَ "، .



(i) الرَّحْحَةِ وَمَعَادِنَ الحِكْمَةِ ، وَأَمْنَ الأَمُّةِ ها
$\star \star \star$




الآخِرَِِة ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
 ذَلِكَ مَا جَاءَ فِى كِتَابِ الله - عَزَّ وَجَلَّ ـ ـ فِى قَوْلِيْ



(r) ${ }^{\text {مُّن }}$

وَهذَا الصَّلَا ِيْنَعْعُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ $\star \star \star$
(1) المرجع السابق
( (

الـَمْوْلُودُ الـجَــدِيدُ
كَانَتِ السَيَّدَةُ فَاطِمَةُ (رَضَِّ الله عنهَا ) عَلَى وشَكِ










 وَلَدْتْ فَاطِمَةُ





 الأُذْنِ اليُرْرَى ا)
 قَالَتْ فَاطِمَهُة ( رَضِيَ الله عنهـا) : سَـمِّهَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ

زَيْنَبُ ! إِن شَاءَ الله (1) (1)
اسـمٌ وَذِذْرَيَاتُتْ
كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ (زَِِىَ الله عنهَا) مِنْ أَحَبِّ

 بنتِ نُوَيْلِلٍ ( زَضِيَ الله عنهَا ) ، وَكَانَتْ أَوَّلَ فَرْحَهِة لَهُ
 الزَّهُرَةَ الأُولَى فِى البَيْتِ ، وَبِتَسْمِيَتِهِ لابْنَةِ بِنْتِهِ فَاطِمَةِ ( رَِِىَ الله عنهَا) إِعَادَةٌ للذِّكْرَى العَاطِرَهِ لَهُ ، فَرَحِمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ (رَضِيَ الله عنهُا ) ، وَدَعَا لِبِنْتِ ابْنَتِـهِ . بالسَّعَادِةِ
$\qquad$

فَرَحِ وَسَـعادَةٌ
أَقْبَلَ أَهْلُ المَدِينَةِ أَنْصَارَاً وَمْهَاْجِرِينَ يُهَنِّئُونَ الزَّهُرَاءَ ( زَضِيَ اللهُ عنهَا ) ، وَيُبَارِكُونَ هَذِهِ المَوْلُودَةَة فِيَّ بَيْتِ
 وَيَرْعَاهِا

 هِن عُمْرِهَا المَجِيدِ ، وَمَا كَادَتْ تُتَّمُ اللرَّإِعَةً مِنَّ العُمْرِ حَتَّي أَنَذَتْ تَتْلُو شَيْئاً مِنَ القُرَآنِ الكَرِيم بِمَسْمَع












ورالتَّعْذِ بِب














 كِلِيدَّةِ أَمَمْ أَبِيها : وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ





(1) الَّتَى يَعْيشَا

وَفَاةُ الأُمُّمٌ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا )















( Y ( ) (Y) الـَحلَكُ : البال والنفس (1)





-بِمَا وَعَدَ الله الصَّابِرِينَ )
رَجَعَتْ زَيْنَبُ ( رَضِيَ الله عنها ) إِلى البَيْتِ ، فَكْمْ


 الله عنهُ ) ، فَكَانَ فِى مُعَاشَرَتهَا لَهِا وَمُعَاشَرةِ أَوْلَادِها تَسْلِيَّةٌ وَعَزَاء (r)
الزَوَاْجُ السَـعِيدُ

جَاوَزَتِ السَّيِّةُ زَيْنَبُ ( زَضِيَ الله عنهَا ) العَاشِرَةَ بِقَلِيلٍ ، وَكَما هِيَ العَادَةُ ، تَقَدَّمَ الحُطَّابُ إِلى أَبيهُا
 وَقُرَيْشُ مِن ذَوِى الشَّرَفِ والثُرَاءِ ، وَمَا كَانَ لَأَيِها أَنْ يَذْهَبَبْعِيدأ، فَالْعَرِيُ يَعِيشُ مَعَهُ فِى بَيْتِهِ ، إنَّه عَبْدُ اللّه ابنُ جَعْفَرِ ابنُ أَخِيهِ ، وأمُْهُ أَسْمَاءُ بنـُ عُمَيْسِ التَّى

(1) (1) سورة البقرة : الآية (107) (1) أى دائم: لا ينطعُ - راجع : البداية (r (r)

أَبَى بَكْرِ الصِّدُيقِ ( رَضِيَّ اللهُ عنهُ ، ، فَقَد كَفَلَ عَكِيٌّ


 يُولَدُ لِلْمُسِلِمِينَ بِالْحَجَشَةِة

 ذُو الجَنَاحَهِنِ الَّذِي يَطِيرُ بِهِهَا فِى الجَنَّةِ ، كَمَا أَشَارَ






 (1) (1)















 لَقَد أَسْرَفَ عَبْدُ اللهِ ( رَضِيَ الهُ عنهُ ) عَلَى نَفْسِهِ
 أَعْدَائِهِ وَوَوْ لَمْ يَكُنْ فِى كَفٌّهِ غَيرُ رُوهِهِ لَرَادَ بِهَا فَلْيَّتِّ الله سَــائلُهُ

الزَوَّاجُ الـُمْتَكَافِئُ




فَوَلَدَتْ لَهُ : عِلِيَّا ، وَمُحَمَّداً ، وَعَوْناً الأَكْبَرَ ، وَعَبَّاسـأ ، كَمَا ولَلَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا (أُمُ كُلْثُوم ) تَزَوَّجَتْ



- الله عنهُم )
 ابنِ أَبَى طَالِب ( رَضِيَ الله عنهُم) ، وَكَانَ شَدِيدَ الْتَعَلُقِ
 الكُوفَةِ الَّكِى أَهْبَحتْ مُقَرَ ِجَاْفَتِهِ ، فَعَانَا مَعَهُ وَكَانَا



مُقَرَباً إِلْيَهِ
عــلْمٌ وَفَّهــر




 الفَهْ فَى كَلامِ اللِّ سْبحَانَهُ وتَتَالَى ، وَكَانَتْ أَحْيَاناً

- (أى د أى

، تُشَارِكُ أَخَوْيْهَا الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ ( رَضِىَ اللهَ عنهُما) ، وَقَد تَتَفَوَقْ عَلَيْهِهَا وَقَد ظَهَرَ ذَلِكَ وَاضِحَاً فِيَّا رُوِيَّ عَنْهَا فِيَ شَرْحِهِّا
 (ا الحَلَالُ بَيِّن وَالحَرَامُ بِيِّن وَبْينَهُهَا أُمُورُ مُشْتَبَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَتَّىَى
 فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَّمِ ؛ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكَلِّ مِلِكٍ حِمَى ، أَلَا وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحْحَرِمْهُ ، أَلَا وَإِنَّ
 كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وْهِيَ
(1) القَلْبُ

قَالَتْ زَيْنَبُ ( رَضِيَ اللهُ عنهَا ) : اسْمَعَا بَا حَسْنُ


الإلِهِ ، فَإِنَّ الهَهُ أَكَبَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ






 وَتَركِ الكَذِبِ ، والْنُّاقِ ، وَالْحِيَانَّةِ
 النَّقِيْ مِنَ الحَالَالِلِ
 وُلَا بِالحرَام





 وَقَنْ كَانَ مُنَاكَ عَدَدْ مِنَ المُئْمِينِين وَالمُؤْمِنَاتِ

 وَنَاطِمَةُ بنُتُ الحُسَيْنِ ( رَضِيَى اللهُ عنهُم) ، وَغَيْرُمُم




 بَرْبُهَا ، كَانَ اللهَ َيْيضُ عَلِيْهَا مِن فَضْلِهِ وَكَرْمِهِ

(1) عَلِيّه

عِبَـادَةٌ وَزْهُــــد







 أَاَلَ تُصَلِّلْانِ
فَقَالَ عَلِيُّ (رضِيَ الهُ عنهُ ) : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَنْفُسْنَا بِبَدِ الهِ




(1) (1) سورة البقرة : الآية (1)
(Y) سورة الكهت : الآية ( (Y) ه ) وانظر المر المنؤر سورة الكهت







(1) وَالْأْرُضِ
 القَاَيْمِينَ للهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَفِى طَلِيعَةِ الرَّاكِعِينَ وَالمَّاهِدِينَ لَهِّلُ وَنَهَاراً









( ( ا ( ) ( ا ( )


مُنـَاجــاةٌ



لَهَ فِى شَعْرِ هِا وَنْتُرْهَا

وَكَمْ لهِ مِن الُطْفِ حَفِفِّ

وَكَمْ يُسْرٌ أَتَى يْن بَعْدِ عُسْرُ
(1) فَفَرْجَ كُمْبَةُ القَلْبِ النَّسِجى

وَكْمْ أَمْرَ أَسَاءَ بِهِ صَبَاماً

إِذَا ضَاَقْنْ بِكَ الأَمْوَالُ يَوْنَا

وَلَا تَبْزَعْ إِذَا مَا نَابَ خَطْبٌ
فَكَمْ لهِ بِن لُطْبَ خَفِّى


 جَلَّ جَلَالُهُ ، سُبْحانَ مَنْ أَمْصَى كُلَّ شَنْء بِعْلِمِهِ

وَخَلْقْهِ وَقُدْرَتِهِ ، سُبْحَانَ ذِى الِزَّةِّ وَالنَّعِيم ، سُبْحَانَع
ذِى القُــدرَةِ وَالِكَمَم








كَا أَرْحمَ الرَّامِمِينَ ) ،
 عنهَا) : ( يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ كَهُ ، وَيَا فَخْرُ مَنْ لَا فَخْرَ



 النَّهَارِ، وَشُعَاعُ الشَّمْسِ ، وَحَفِيفُ (r) الشَّجَجرِ ، وَدَوِيُّ
. المَاءِ
(1) جمع معقد : أى قريب المزلة وبوضع العقد (r) الـجَدُ : المكانة والمزلة عند الناس ، وفى التنزيل المزيز :

 (r) أى صوت السجر وحركته

كَانَتِ السَّسِيَدَة زَيْنَبُ ( رَِيَ الله عنها ) دَائِدَة الاسْتِغْرَاقِ نِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، تَذْكُرْهُ فِى نَوْْهِاَ
 وَعَظمَتْ عِنْدَ اللِه مَقَامَاتُهَا ، وَكانَ فِيهَا لِلْمُؤْمِينِنَ أُسْوَةٌ
 الوَاصِلُونَ
فِى الكِكَانَةُ

 بِضْعَ مَرَّاتِ ، وَأَنَّهَا بَلَدُ الأْمْنِ وَالأَمَانِ ، وَذَكَرَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى قِصَّةِ يُوسْفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) :

(1) مِصْرَ إِ شَاءَ اللَّهُ آمِنيـينَ
 الفَرَاعِنَةِ ، وَيُحَدِّنُنَا القُرَآنُ الكَريـمُ عَنْ قِصَّهِة مُوسَى (عَلَيْهِ


 انْتِقَالِهِ إلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى _ كَانَ يُوصِى بِأَهُل مصْر فَقال :
(1) سورة يوسف : الآية (99)
(Y) اترأ فى القرآن الكريم تصة موسى - عليه السلام - وفرعون والسحرة المؤمنين فى سورة الشعراء من الآية ( (1-0.0) .
(إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ فَاسْتَوْوُواهِ

هَذَا فَضْلُ عَلَى أَنَّ أُمَّ العَرَبِ مِنْهَا وَهِىَ السَّسِّدَةُ
 لَقَد سَمِعَتِ السَّيِّةَ زَيْنَبُ (رَضِىَ اللهُ عنهَا ) عَن
 وَمْوَدَّهِهْ ، وَوَلائِهْمْ لِذْوِى القُرْبَى ، وَلمَا تَعْرِفُه مِنْ أَنَّ بصنر كِنَانَة الله فِى أزْضِهـ ، مَنْ أَرَادَهَا بسُوءٍ مِن جَجَّارٍ

قَصْمَهُ الله ـ عَزَّ وَجلَ ـا
سَارَتِ السَيِّدَة زَيْنبُ ( رُضِيَ الله عنهِا ) وَمَعهَا أَهْلُ البَيْتِ اللِكَام ، نَذْ كُرْ مِنْهُم السَّيِّدَ فَاطِمَةَ بنَتَ الـُحْسَيْنِ ،

 - رضِى الله عنهُم أَمیعين)
 عنهُما) مصْر ، كَانَ وَالِى مِصْرَ مَسْـلَمَةَ بنَ مُخَلَّلِّ


 عنها ) عِنْدَما تَطَأُ قَدَمَاهَا أَرْض رصْرَ .

(1 (1.

بِمَمَامِهَا الكَرِيم عِنْدَ مَرْيَة عَلَى طَرِيتِ يمْرَ وَالشَّام شَرْقَّ


 (رَضِيَ اللهُ عنهَا ) بِضْرَ فِى شَهْهِ شَعْبَانَ سَنَّة وَاحِد وَستين هِبْرِيَّةُ



 مِنَ الشَّرِيعةِ الَْرَّراءِ
رَحِيـلُ إِلَى اللَّهِهِ







 رَحِمَها الهُ رَمْمَةُ وَايِعَةُ ورَضِىَ عَنْهَا

# 我䚀部道  







## TH：

## 199V／va re جم الإيداع بلار الكتب المصرية

$$
\begin{aligned}
& \text { |TH|- }
\end{aligned}
$$

